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SOME CLINICAL FINDINGS IN THE CIRCULATORY 
FUNCTION OF SPINAL CORD INJURIES 
Yamanaka National Hospital 1 Directer: Dr. HrnoMu ho) 
＼）~· 
HAYATO HrnoTANI, RYoZI FuKUDA, Kozo SANO 
Pathologico・ph~·siological conditions of seventeen patients with spinal cord 11JU咽
ries were studied by means of clinical examination and colouring measure methode 
of blood volume. Following results were obtained. 
1) Anemia was unmarked, but hemoglobin levels had generally decreased and 
hematocrit slight！~· elevated. 
2) The specific gravities of the blood and plasma were in the normal range. 
3) The blood sedimentation rate wa日 acceleratedin proportion to the clinical 
findings. 
4) In spinal cord injuries, the circulating volumes of plasma and blood per 
body weight tended to increase. Its tendency had relation to the ever~’ day life or 
general findings of the patients, and had no connection with the ;-cars after injury, 
the portion of lesion and complications. That pointed out low value in the bed 1 E日t,



























受傷部位 直腸勝｜ 生活状況l氏名｜性｜年令 経過年数脱障害樗癒
着 崎 合 34 LW3 8/12 （＋〕 （ー） 床上にて上肢の訓練中
重 室 谷 合 35 LW1 2 6/12 （朴） (-j 起坐可能p 時に歩行練習
症水島合 22 BW10 2 6/12 <-It) 勝部 向上
群竹村合 34 LW1 2 8/12 (#) （ー） 常に臥床
山川合 27 BW12 3 9/12 f （＃）尿凄腰部下肢 同上
若 杉 合 28 LW2 I 8/12 (+J （ー） 補助器により歩行練習中
訪I 堀 合 28 BW12 I 9/12 C+) 〈ー ） 松葉杖にて歩行可能
宮越合 41 BW12 I 9/12 C+) （一） 同上
練清 水合 34 BW12 2 6/12 (#J 警 部 起坐可能p 歩行練習中
佐藤♀ 19 BW10 2 6/12 C+) （ー） 同上
群 岡 部 合 29 BW12 ↓ 3 7/12 （朴j 排骨小頭部 歩行器にて歩行可能
千 石 合 52 LW1 J 10数年 下 痢 （ー） 松葉杖にて歩行可能
多 国 会 40 LW4 6/12 （ー） （ー） 杖なくして歩行可能
軽 谷 口 合 so LW3 10/12 C+) （ー） 松葉杖にて歩行
症 村 井 合 32 LW3 2 4/12 （ー） （ー〕 補助器により歩行可能
群 前 林 ｜合 26 BW12 3 5/12 （ー） （ー） 松葉杖にてほV正常の生活
｜関 山｜合 28 LW4 3 7/12 頻 尿 （ー） l 杖にて歩行可能
表 2
氏名｜体重｜赤沈値同職｜白血球数IGs I Gr I Hb I Ht 自に~辰男一
着 崎 50 5 ( 5,8) 453 6400 1055 1030 12.6 37.4 8.6 2473 49.6 3950 79.3 
室 ’f口、•. 53 47 (55,78) 405 6000 1052 1029 1.5 33.7 8.2 2386 45.0 3599 67.9 
55 3500持 63.6発
* 島 74 78(100,111) 510 6600 1057 1029 14.0 41.5 8.2 2471 33.4 4224 57.1 竹 村 55 62( 76,94) 442 5800 1056 1028 13.8 40.8 7.8 2413 43.9 4076 7.!.2 
山 Jl 48 77(95,117) 459 5600 1055 1030 12.6 37.5 8.6 2500 52.I 4000 83.4 
;f'王－ 杉 45 6 ( 4,17) 432 6000 1057 1027 14.6 43.2 7.4 2456 54.6 4324 96.1 
堀 55 3220 59.1 
宮 越 45 2500 55.6 
清 7jく 40 39 (45.66) 412 7200 1053 1029 12.0 35.5 8.2 2414 60.5 3743 95.6 
佐 藤 40 20 ( 8,63) 366 6000 1055 1029 13.0 38.5 8.2 2846 62.0 4628 115.6 
岡 制日 41 1 ( l,2) 371 6400 1053 1026 13.0 38.5 7.0 2447 59.7 3979 97.1 
45 2500様 55.6耗
千 石 43 29 (35,47) 402 6400 1059 1025 16.0 47.4 6.7 2530 58.8 4810 111.7 
多 田 54 3 ( 3, 6) 492 5800 1057 1029 14.0 41.5 8.2 2360 43.7 4034 74.7 
’rロ、ー 口 58 451 6200 1058 1028 14.8 43.8 7.8 2530 43.6 4502 77.6 
村 井 62 3 ( 3,5) 456 6200 1060 1030 15.2 45.0 8.5 2442 39.3 4400 71.9 
前 林 60 2 ( 2,4) 
／ 
493 6800 1061 1027 16.3 48.6 7.4 2524 42.1 4911 81.9 


















































直症群 11.5～l1.0g /<l で一般に低値を示し， この傾
向は重症群に著しし合併症を有するものに強い．
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一般に低値を示しp ヘマトクリ γ ト値は正常よりや〉
増加の傾向にある．白血球数は正常範囲内にある．
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